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Abstract
 This study tries to explore the characteristics of attributive simple compound adjectives, which consist 
of two elements of words or roots and function as adjectives modifying nouns. The analysis, based on 
the qualitative and quantitative data retrieved from British National Corpus, has been conducted to 
examine the following questions: 1) what is the frequency of simple compound adjectives in present-day 
British English, 2) what are the most frequent ones, 3) in what text genres do they frequently appear, 4) 
what sort of formal combinations are typical ones, and 5) what elements are productively combined to 
various types of elements? The results show that simple compound adjectives account for approximately 
93% of all compound adjectives, and that the most frequent part-of-speech combinations are “noun-






分詞（e.g., state-owned）・形容詞─過去分詞（e.g., ready-made）・副詞─現在分詞（e.g., ever-
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changing）・副詞─過去分詞（e.g., well-known）などがその例である。さらに、複合形容詞






定される。したがって、以下の例で下線部の接頭辞が付いた語（e.g.,  non-governmental, 
anti-social，pre-school）や接尾辞が付いた語（e.g., schoolboy-ish, media-wise，left-ward）は、
通常複合語には含めない。
　さらに、接辞に似た紛らわしい語根も存在し、例えば Anglo-, bio-, neuro-, mono-, multi-, 










　複合形容詞は、限定用法で用いられることが圧倒的に多い（Biber et al. 1999: 535）。さ
らに、限定用法ではほとんど全てがハイフンでつながれており（Sinclair et al. 1990: 83）、
同じ語でもイギリス英語の方がアメリカ英語よりもハイフンで繋がれる場合が多いことが

































ante-, ant(i)-, be-, co-, de-, demi-, dis-, en-, ex-, 
extra-, hyper-, hypo-, infra-, inter-, intra-, mis-, 
non-, out-, over-, post-, pre-, pro-, re-, semi-, 
sub-, trans-, ultra-, un-, under-
-able, -esque, -ful, -ing, -ed, -est, -ic, 








































(1) a. This is a task that will consume time.














3,719.8 4,037.4 3,323.8 3,041.3
図１．二要素の複合形容詞──テキストジャンル別頻度
　図１が示す通り、２要素複合形容詞は、「雑誌」に現れる頻度が最も高く（約 PMW 
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表２　複合形容詞の頻度
租頻度 PMW トークン割合 タイプ語数 タイプ割合 TTR
２要素 255872 2549.8 93.2％ 57031 93.0％ 0.22 


















PMW 割合 トークン比率 タイプ比率
２要素 34972 348.5 92.2％ 13.7％ 61.3％






























































































































は約 PMW 57で、この値は英語全体では高頻度語上位2000語程度に相当する（Leech, et 
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　次に、高頻度語の構成要素の品詞別組み合わせを見てみよう。まず、高頻度語48項目
の内の19が「形容詞─名詞」の組み合わせで、最も高い割合を占めている。この形式は要

















は、過去分詞で終わる state-owned, California-basedあるいは現在分詞で終わる long-
standing, wide-rangingなどである。この組み合わせを持つ複合形容詞は、ハイフンを取り
除いた場合、要素をそのまま羅列しても統語的・意味的に成立しない場合があり、パラフ
レーズをして書き換える必要がある。例えば state-ownedは、（something which is） owned 
by the stateと解釈され左側要素の名詞は行為者であるのに対して、California-basedは
（something which） is based in Californiaと解釈されカリフォルニアは場所を表す前置詞句の
目的語となる。現在分詞の例 long-standingは（something which is） standing for a long time





























girl, son, daughter, boy,人名
*-century 45.5 England, French, house





short-term 26.1 interest, contract, benefit 
full-time 16.1 employment, job, education










middle-class 11.3 woman, people, family
first-class 6.7 cricket, honour, match
right-wing 8.2 party, conservative






well-known 11.3 fact, example, name, company
形容詞─名詞 ed old-fashioned 8.1 0.3 rose, style, clothes
名詞─過去分詞 state-owned 6.0 0.2 company, enterprise
助動詞 -be would-be 7.4 0.3 emigrant, buyer, assassin
新古典 連結形─連結形 socio-economic 10.9 0.4 group, background, status
注：*は数・序数を表す。；％は２要素複合形容詞トークン総数に占める割合。
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は、「名詞─名詞」では client-side, steam-age, cost-effectiveness, coal-gasなど、「形容詞─名詞」
では short-termism, large-screen, old-flame, present-generationなど、「名詞─ 動詞 ed」では
part-used, California-invented, castle-adorned, self-centredなど、「名詞─形容詞」では soccer-
illiterate, self-contradictory, tax-friendlier, space-visualなどである。




















の3.5％）が最も多種類の要素と結合し、次いで half-, multi-（2.8％）, high-（2.5％）となっ
ている。
　右側要素を見てみると、まず総タイプ数の約28％が動詞 edと結合しており、次いで名
詞で約19％となっている。特に名詞は数を左側に伴う時間を表す名詞（-year, -day, -page, 
-minute）が多い。名詞 ed、動詞 ing、形容詞、小詞（-up, -off ）にも多タイプと結合する
要素がある。個別に見ると、総タイプ数の10％以上を占める要素が２つ（-based, -like）
表７　多種類の要素と結合する要素
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